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BILATERAL PARTIAL NEPHRECTOMY IN A CASE OF BILATERAL 
SYNCHRONOUS RENAL CELL CARCINOMA 
Jun TAKEMOTO， Ken-ichi SUZUKI and Mutsuo TAKEUCHI 
From the Department 01 Urology， Iwaki めonω GeneralHoゆital
We report a case of bilateral synchronous renal cell carcinoma in a 66-year-old喧man，who 
underwent bilateral partial nephrectomy. He visited our hospital， complaining of left flank pain. 
Drip infusion pyelography showed a left ureteral stone and left hydroureteronephrosis. Computerized 
tomography revealed bilateral renal tumors. These tumors were small (< 2 cm)， sobilateral partial 
nephrectomy and left ureterolithotomy were performed. The pathological examination showed that 
al tumors were renal cell carcinoma. No recurrence has been seen nine months after the operation. 
This is the 12th case in the J apanese literature reported as bilateral partial nephrectomy for bilateral 
synchronous renal cell carcinoma. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 173-175， 2003) 


















身長 160cm，体重 53kg. 
理学的所見:特に異常所見を認めなかった.
入院時検査成績:血液，生化学検査にて特に異常所
見を認めず BUN 12.7 mg/d!， Cr 0.8 mg/dlと腎


























られなかった.11月9日BUN13.9 mg/d!， Cr 0.9 
mg/d!， 24h-Ccr 60.1 ml/minと腎機能も良好に保た
れていた.多発性の腎癌であったため再発予防を目的
としてインターフ 4 ロン α-2b(イントロンA⑧)600万
単位筋注を週3回，計10回行い退院し，その後は 2週
間に一度筋注を行った.術後9カ月現在再発を認め
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Fig. 1. CT showed (A， C) left renal tumors 








されること， 2)腫蕩はそれぞれ単発であること， 3) 
腫蕩は少なくとも一部に被膜化されていること， 4) 
それぞれの基本組織型の違うことをあげている.自験





Fig. 2. Gross appearance of (A) the left renal 



























竹本，ほか:両側同時性腎癌 両側腎部分切除術 175 
Table 1. Reported cases of bilateral partial 
nephrectomy for bilateral synchro-
nous renal cell carcinoma in japan 
発表 発表者 右(腫長cm蕩径)f，z ナT腫長cm蕩径)仕f 観察(月期)間 転帰年
1985 力石ら 5 8 4 癌生存なし
1989 藤岡ら7) 2 2.5 他因死
6.5 9 27 癌死
1993 成毛ら 2.5 7 不明
1994 増田ら 5.8 3.3 10 癌生存なし
1996 富田ら 5 6 不明
1998 長演ら 3 1.5 5 癌生存なし
1998 中沢ら 6 6， 3.5 78 癌生存なし
1999 中主主ら 2 2 43 他因死
2001 飯島ら
6 6.5， 3.5 不明
2.4 2.6 不明
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